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本研究の目的は､ 看護師が独居終末期がん患者へどのようなTransitional Careを行っているかを明らかにすることで






て､ 患者が自宅で最期まで過ごせるかを見極めること､ また､ 離れて暮らす家族と患者が最期に家族としての繋がりを
もって過ごせるようにアプローチしていくことの重要性が示唆された｡
	
The objective of this study is to shed light on what type of transitional care is performed by nurses for
terminally ill cancer patients living alone. After examining references, we made a semi-structured interview
guide, conducted interviews with five nurses at general hospitals and used an inductive approach to perform
qualitative analysis on the conversations. The results of this analysis were divided into eight categories:
“Ascertain whether the patient can spend his or her final moments at home,"“Accompany the wavering feelings
of patient who spends his or her final moments," “Ensure that the patient can manage his or her symptoms by
himself or herself,"“Ensure the patient can spend his or her final moments connected with family,"“Suggest
a strategy for those around patient to support the patient living at home according to the level of
cooperation of the family,"“Make arrangements for a support system to ensure support in the event that the
patient's condition suddenly changes,"“Incorporate the surrounding resources so that the patient can live
alone" and“Link various personnel both inside and outside the hospital and share the needs of the patient
and his or her expected future condition." Our analysis for the transitional care of terminally ill cancer
patients living alone suggested the importance of an approach where the nurse ascertains whether the patient
can spend his or her final moments at home, and, an approach where the nurse ensures the patient can spend his
or her final moments connected with family who are currently living separately from the patient.
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わが国の世帯構成は､ 1960年4.7％にすぎな
かった単身世帯が2030年には37.4％に達すると
予測されている (渡辺, 2015)｡ また､ 全がん
罹患率は年齢と共に増加している (がん統計編
集委員会, 2016) ことから､ 今後がん患者を取
り巻く状況として､ 単身の高齢患者が増加する
ことが予測される｡ また､ 一般市民､ がん患者
を対象とした調査では､ 約40％の患者が療養場












ている (福井, 2007)｡ 移行期に提供される一
連のケアはTransitional Careと呼ばれ､ 慢性心
不全をもつ患者 (Willams et al., 2010) や高



















































Transitional Care の 枠組みを作成した ｡














































の平均は21.4年 (９～30年) で､ がん看護経験


















































ゴリーを【 】､ サブカテゴリーを≪ ≫で示























































































もされていたので｡ (Ｃ)｣ と語り､ ≪患者が自
分のおかれている状況や予測される事態を理解
して自宅で過ごすかを判断できるように説明



























思います｡ (Ｅ)｣ と語り､ ≪患者が心身の状態
を悪化させずに自宅で過ごせるように対処方法












































































にしました｡ (Ｄ)｣ と語り､ ≪患者が自宅で急
変した場合に対応することを保証 (する)≫し





















学療法士さん､ 業者さん､ ヘルパーさん､ 弟さ
んが集まって家庭で検討を行った｡ (Ｄ)｣ と語
り､ ≪患者の身体状況をふまえて他職種と相談







問サービスを整え (る)≫ていた｡ また､ ｢今ま
で本人が全部管理していて｡ 残数のことだった
























わっていきました｡ (Ｃ)｣ と語り､ ≪今後生じ
る可能性のある症状について在宅チームメンバー















いといけない｡ (Ｄ)｣ と語り､ ≪多職種が同じ
方向性をもつことができるように患者の意向や
不安に思っていることを情報共有 (する)≫し
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